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  Intrasinusal pyelolithotomy has been performed in 69 cases （71 kidneys） of renal lithasis for
four years and six months， from April， 1972 to September， 1976． The approach to the kidney was
wither oblique Iumbotomy or posterior vertical Iumboto皿y；the f（）rmer was used particularly f（）r
the staghorn type of renal calculi．
  From our experience， the following problems were discussed： the technique of this surgical
procedure， interception of renal blood fiow， pGstoperative nephrostomy， x．ray examinatiQn du血g
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Fig． 2． Renal sinusal retractors
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    トゲソフィルムを腎に密着させてX線撮影を
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    B 群
結石の形状および部位による分類
C 群
Table I・A 群 （結石が腎孟のみに存在するもの）

















































































































































































































































































































































































































































Table 2． B 群 （結石が一部の腎杯，または一部の腎杯と二三の両者に存在する）
症 年 性 手 手 術 術  後  経  過
例 齢 別
術三蓋への到細手醗礪響倒三三行鶴術噛四腎。テイ一二査懇嚥 鵬的弓一一牌雌器織蹄纈




9 M．S．30 男 L 腰斜 切
10K．Y，38女L腰斜切




20M．K．26 女 L 腰斜 切
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Table 3． G 群 （サンゴ状結石）
手術 手        術 術  後  経  過症 例 年齢 性別
倶曙への到達二手ﾟ蠣内魏鵬四三術噛堅量陽テーテ莞三岳糠 購的舗騨幣膿球織残艦石
1 S． A． 1 32
2 S．S．＊1 45
3 A． Y． 1 37
4 N． H． 1 60
5 M． K． 1 47
6 R．H． ！ 34
7 Y． A． 1 34
8 M． O． 1 61
9 F． A． P 33













































































































































































































































































































Fogarty clamp， bulldog－rubbcr clampであり，逆に
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